






















Observation of Seisimic Waves in the Fukui Plain
Takuo OKAMOTO, Seiichi SAIKAWA, Kei TANIGUCHI, 
Norio HIRANO and Takuya IWAHORI
A large erthquake, the Fukui Earthquake with M7.1, occurred on June 28, 1948. The earthquake 
fault was baried under the thick accumulation of the Fukui Plain. The position of earthquake fault 
was not entirely clear because of the thick accumulation. The relation between the main fault and the 
earthquake fault in the eastern margin of the Fukui Plain has not been investigated in detail. We will 
study the structure around the earthquake fault by using waveform recoerdings from the temporal 
staion at the high school.




































































島高校の SSH の授業時間で生徒たちが Hi-net の永平寺
観測点の連続波形を参考に，専用のソフト（Viewer）を
利用して行っている（P 波、S 波、S ー P time、S 波の
splitting 等）．震源情報は，気象庁のデータを利用してい
る．現在，藤島高校に WS を構築中で，Win-system をイ
ンストールし，臨時観測点を独自のネットとして扱い，震
源決定を行う予定である。さらに，WS の変換ソフトを用












形に対して上下動の P 波，南北動の S 波，東西動の S 波の


































す．なお，費用の一部は JST の SSH プログラムを使用し
ています .
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Fig．2　Distr ibut ion of tempora l stations in the Fuku i Pla in.
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Fig. ３　Waveform of M9.0 recorded at N ish iyama Zoo in Sabae City.
F ig. ４　Presentat ion of Fuj i sh ima H igh School at Geoscience Un ion in 2013, Makuhari .
